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Abstract 
Technological research and development on the structure system of the supersonic aircraft are 
required to construct the supersonic flying test bed (FTB).  Lightweight and high performance 
composite materials will be used where possible portions of the structures.  The structure must be 
designed considering various interfaces, such as aerodynamic performance for take-off/landing and 
supersonic flight, guidance and control for autonomous flight, wireless communications for flight 
information, propulsion system components, thermal protection for onboard equipment over a broad 
range of temperatures from cryogenic to very high temperature, impact loading due to landing shock, 
and flight maneuvability, along with recovery/reusability.  The circumstances, the present state of the 
structure design, and the required developmental research are summarized here, and the remaining 
problems for the design of flight model of Oowashi No.2 are presented. 
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28.47 30.0 0.05 材料破壊 
一般部?
カバープレート 





18.67 25.75 0.6 剪断座屈 
ストリンガー 9.57 25.28 1.64 
クリップ
リング 













































































胴体リング 8.46 8.46 
ストリンガー 6.78 6.78 
カバー 17.06 12.2 
主翼 46.33 46.33 
GN2 タンク 1 1 
Thhanol タンク 65 65 
LOX タンク 28.5 28.5 
エンジン 50 50 
電気計装（機首） 10 10 
電気計装(テイル) 10 10 
尾翼 20 20 
主脚 30 30 
前脚 10 10 
インテーク 5 5 
ファスナー 2 2 
アクチュエータ 5 5 
配管 20 20 
マージン 13.55 18 
合計 350.0 348.27 
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7 6.5 水平尾翼ローカル 
8 6.6 水平尾翼ローカル 
9 7.6 水平尾翼ローカル 
10 7.6 水平尾翼ローカル 
11 11.9 垂直尾翼ローカル 
12 17.1 垂直尾翼ローカル 
13 18.5 機体ヨー軸曲げ 
14 19.6 機体ピッチ軸曲げ 
15 28.8 機体ロール軸ねじれ 
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(a) 上面? (b) 下面? ? ? ? ? (c) 中央胴体内部 
図１０? 翼胴一体型構造部の 1/2 スケールモック
アップ（樹脂３Ｄプリンタ製） 
 
2.3? オオワシ２号機の基本構造計画 
? 以上の観点から検討したオオワシ２号機の基本
構造を図１１に示す。 
 
 
図１１? オオワシ２号機の基本構造計画 
 
 
3? 構造系のまとめと今後の詳細設計・製造 
 
? オオワシ２号機の構造系サブシステムの設計の
まとめと現状は図１１に示されている。 
? 今後の実機の製造においては、コストダウンと
各種インターフェース調整という現実的問題が極
めて重要となるため、これからの詳細設計におい
ては、研究開発とともに、他サブシステムとの調
整に手間ひまを要するものと考えている。構造系
自身の開発要素のみならず、低速から超音速まで
高性能を発揮する空力設計、極低温推進剤／超高
温エンジン、空力加熱、誘導制御、通信、電源系、
超高速飛行に対する空力弾性問題、搭載機器の寸
法／重量／種類／配置の変更、離着陸方式の検討、
脚形式と要する強度、などサブシステムとインタ
ーフェースするものは多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
